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 Peat soil is a one of the worse soil to be used as subgrade layer and very 
problematic due to high moisture content, high void ratio and high compressibility. 
Peat soils are found in large quantities in Malaysia especially in Sarawak. The peat 
soil is very important because this soil much weaker and more compressible than 
inorganic (mineral) soils. This paper will present the effect of peat soil with chemical 
stabilizer in terms of compressive strength. The chemical that used for this study is 
Magnesium Chloride (MgCl2) with the percent content of the stabilizer is 3%, 6%, 
9%, 12% and 15% by weight of soil sample. For this research, the peat soil taken 
from Ulu Sikat, Mukah, Sarawak. Atterberg Limit Test is carried out to obtain the 
liquid limit and plastic limit value. Standard proctor test are used to determine the 
Optimum Moisture Content (OMC) and Maximum Dry Density (MDD) for untreated 
soil. The value of OMC & MDD that determine from the compaction test were used 
to prepared sample for Unconfined Compressive Strength (UCS). The samples were 
cured at 3, 7 and 28 days and UCS was carried out to determine the compressive 
strength of soil samples at optimum moisture content. From this research, it observed 
that the strength of soil mixed with MgCl2 increase with the time. The highest value 
of compressive strength that obtained from this study is 96 kPa which is peat soil 
mixed with 6% MgCl2 at 28 days curing time. Peat soil mixed with 6% content 













Tanah gambut adalah salah satu tanah yang teruk untuk digunakan sebagai 
lapisan subgred dan sangat bermasalah kerana kandungan air yang tinggi, nisbah 
lompang tinggi dan kebolehmampatan yang tinggi. Tanah gambut didapati dalam 
kuantiti yang besar di Malaysia terutama di Sarawak. Tanah gambut adalah sangat 
penting kerana tanah ini lebih lemah dan lebih mampat daripada tanah bukan organik 
(mineral). Kertas kerja ini akan membentangkan kesan tanah gambut dengan 
penstabil kimia dari segi kekuatan mampatan. Bahan kimia yang digunakan untuk 
kajian ini adalah Magnesium Klorida (MgCl2) dengan kandungan peratus daripada 
penstabil ialah 3%, 6%, 9%, 12% dan 15% mengikut berat sampel tanah. Untuk 
kajian ini, tanah gambut diambil dari Ulu Sikat, Mukah, Sarawak. Ujian „Atterberg 
Limit‟ dijalankan untuk mendapatkan nilai „Liquid Limit‟ dan „Plastic Limit‟. Ujian 
„Standard Proctor‟ digunakan untuk menentukan Kandungan Lembapan Optimum 
(OMC) dan Ketumpatan kering maksimum (MDD) untuk tanah yang tidak dirawat. 
Nilai OMC & MDD yang ditentukan daripada ujian pemadatan digunakan untuk 
menyediakan sampel Ujian „Unconfined Compressive Strength‟ (UCS). Sampel yang 
di rawat pada 3, 7 dan 28 hari untuk Ujian UCS telah dijalankan untuk menentukan 
kekuatan mampatan sampel tanah pada kandungan kelembapan optimum. Dari kajian 
ini, ia diperhatikan bahawa kekuatan tanah yang telah dicampur meningkat dengan 
peningkatan MgCl2 dengan masa berbanding sebelum dicampur oleh MgCl2. Nilai 
tertinggi kekuatan mampatan yang diperolehi daripada kajian ini ialah 96 kPa iaitu 
tanah gambut dicampur dengan 6% MgCl2 pada hari ke-28. Tanah gambut dicampur 
dengan kandungan 6% MgCl2 dipilih sebagai nilai kekuatan optimum tanah gambut 
untuk menganalisis mikrostruktur pada tanah yang sebelum dan selepas didirawat.  
